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研究成果の概要（英文）：In elementary particle physics experiments, scintillating-tile 
and fiber calorimeters are used to measure the energies of daughter particles produced 
in collisions of high-energy particles. This device generates a light pulse whose size 
is proportional to the energy of the incident particle. In this research, we could 
successfully improve the energy resolution of the calorimeter by using the avalanche 
photodiodes (APDs) as photosensors for the calorimeter, instead of photomultiplier tubes 
generally used for calorimeters. 
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5mm と大きく、ひとつの APD で複数のタイル
を纏めて読み出すことができるので、カロリ
メーター用としては好都合である。一方、






容量が 80 pF と小さい。一方、SPL2367 は、
受光面の面積が S8664-55 の 7%程度しかない










た。これは、WLS ファイバーの 500nm 付近の
発光波長域で通常の PMTよりも若干高い量子









に、タイルの候補として Bicron の BC-408と
BC-412 を、WLS ファイバーの候補として










したときの発光を APD や PMT で読み出した。
APD でも PMT でも、BC-408 と Y-11 を組み合
わせたときに最も光電子数が多くなるが、
APD と PMT を比較すると、APD では、量子効











































温度領域でも Gain が 50～100 のときにエネ
ルギー分解能が最も良くなることが分かっ
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